Those individuals who actively engage with S/R traditions tend to be more optimistic, happy, and satisfied with their lives and their loved ones, and consistently live longer. Further, there is evidence that positive S/R coping improves mental health outcomes, while negative S/R coping decreases them. These findings are too significant to overlook. My question, then, is how might therapists better understand spirituality within the context of existing occupational therapy models and integrate it competently into person-centred care delivery within a Canadian context that appreciates and protects the rights and freedoms of its citizens?
Spirituality in Occupational Therapy
Spirituality has garnered mixed reception in occupational therapy. When Canadian models of occupational therapy (see Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 1997; Department of National Health and Welfare & CAOT, 1983; Polatajko, Townsend, & Craik, 2007) named spirituality as a central component, variable opinions emerged, from enthusiastic (Rosenfeld, 2001 ) to cautiously supportive (McColl, 2000) to firmly opposed (Hammell, 2001; Unruh, Versnel, & Kerr, 2002) . While there has been growing recognition of spirituality as an important aspect of wellbeing and recovery , further clarity is still needed around the role of occupational therapists in engaging clients regarding spirituality and religion, as well as in identifying how explicitly they should discuss these with clients and what competencies would be required to do so.
Spirituality and the Self-Driving Car
Recently, Helene Polatajko's (2017) editorial captured my imagination. Her proposal that the ''occupational human is, metaphorically, a self-driving car, albeit with a myriad of occupations'' (Polatajko, 2017, p. 137) , provides some legroom, so to speak, to explore how spirituality might fit. While not wanting to strain the metaphor ( and not yet having encountered a self-driving car), it provides a context for further consideration and dialogue. Polatajko suggests that her metaphor ''allows us to understand that human occupational performance-as with the performance of the self-driving car-stems from two sources, hardware (the motor and sensory systems) and software (the neural networks)'' (Polatajko, 2017, p. 137) . My immediate thoughts included ''Is there more to the person than hardware and software?'' ''What of the spiritual dimension that is woven into the very fabric of everyday life, revealing itself in the manner in which a person thinks, feels, acts, or relates to others and to that which is beyond oneself?'' ''Might there be S/R aspects worth considering, such as the car itself and its essence (personhood and the human spirit), batteries and wireless connections (Spirit), and paths and decision-making algorithms, complete with maps and manuals (S/R journeys, practices, processes, and potential)?''
The Car and Its Essence
From a spiritual perspective, let us consider each metaphorical car, or person, to be a unique ''who,'' with an exclusive, singular essence and spirit. The human spirit-the ''essence of self'' (CAOT, 1997, p. 182)-is a vital, motivating force directed toward realizing higherorder goals, dreams, and aspirations that grow out of the essential self (Sweeney, Hannah, & Snyder, 2007) . It organizes life and drives the person forward. Therapists are encouraged to ''look under the hood'' and get to know each person (and subsequently themselves) in the course of providing person-centred care. It is important for therapists and clients to understand what might ''tune'' each engine to enable it to perform optimally and in sync with its purpose, occupation, and environment.
Rechargeable Batteries and Wireless Connections
Hardware and software alone, while essential, cannot get an engine revving. The car will also need a charge and a means by which to connect to that which is beyond itself. Spirit, ''the force that animates living things'' (McColl, 2011, p. 18) , can be viewed as providing the needed charge (i.e., life and breath to the person). Distinct from yet interconnected with human spirit, it manifests in the world, animates the person, and facilitates connection. Plugging into relationships (with self, others, the therapist, the world, and the sacred or Transcendent) and communities (faith-and non-faith-based) might be likened to visiting a charging station. Wireless connections can be thought of as that aspect of spirituality that permeates and binds people not only to their own personhood, occupation, and environment but also to others and the broader world. Well-charged and connected, our metaphorical car-cumperson can both joyride far and wide and interact with others on crowded highways and lonely back roads.
Paths, Algorithms, Maps, and Manuals
Unlike the self-driving car, Polatajko (2017) indicates that ''we do not come pre-programmed for the vast majority of the occupations we carry out'' (p. 137). Nor, would I suggest, is that the case with spirituality or the spiritual practices (i.e., occupations) in which people engage. Rather, spirituality is ''shaped by the environment, and gives meaning to occupations'' (Townsend & Polatajko, 2007, p. 374) . While there is no universal definition of spirituality, it is generally understood to be the continuous journey people take to discover and realize their essential selves and higher-order aspirations (Sweeney et al., 2007) . It is a dynamic and intrinsic aspect of humanity through which persons seek ultimate meaning, purpose, and transcendence, and experience relationship to self, family, others, community, society, nature, and the significant or sacred. Spirituality is expressed through beliefs, values, traditions, and practices (Puchalski, Vitillo, Hull, & Reller, 2014, p. 644 ).
People steer their lives down various roads, choosing from a variety of paths (e.g., spiritual, religious, moral, ethical, philosophical, psychological, or rational) that are associated with different algorithms (perspectives, worldviews). Paths and algorithms can inform the choices a person makes, the ways in which one engages, and even who one becomes as one learns from experiences along the way. When embarking on specifically S/ R paths, people make an effort to ''sustain their relationship with whatever they may hold sacred'' (Pargament, 2006, p. 6; i.e ., that which is most meaningful and significant to them). In terms of the metaphor, S/R paths rely on different road maps or GPS navigation systems (i.e., ways of life) as well as accompanying manuals outlining both the features of the vehicle (strengths, limitations) and the rules of the road (beliefs, values, and practices). Means of navigation not only help people get where they want to go (i.e., attain goals, reach desired destinations), but aid in realizing a potential or a higher-order aspiration. Further, they help people find charging stations, car washes, and repair shops (i.e., S/R communities and gathering places that offer various services) at which to recharge, restore, and reconnect with themselves, others, and the sacred or Transcendent. Each and every car will require specific recharging, servicing, and repair. Manuals offer people information about S/R practices (e.g., occupations such as compassion, gratitude, acts of kindness, mindfulness, prayer, rituals, services, and celebrations) as well as processes that may be experienced en route (e.g., growth, loss, struggle, integration) and instructions regarding how to manage them. Manuals further provide examples (e.g., S/R models) that bring spirituality to life by exemplifying how to thrive while you drive, avoid potholes, overcome adversity, and ultimately, reach a desired destination.
Opening Up Dialogue Regarding Spirituality
While metaphors are limited and likely to fall short, the selfdriving car analogy may open up dialogue among occupational therapists regarding spirituality and its place in the conceptualization of the occupational human. It can also provide therapists with an image that makes spirituality more accessible to themselves and their clients. Importantly, the metaphor highlights that, without spirituality, the occupational human (both therapist and client) lacks vitality, direction, and purpose. With it, conversely, the occupational human is animated, empowered, and equipped to safely and successfully navigate the roads of life. Remembering the centrality of spirituality inherent within occupational therapy models may reduce the risk of both therapist and client becoming depersonalized automatons on a health care production line.
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Au cours des dernières années, j'ai été régulièrement invité à explorer l'importance de la spiritualité au regard du bien-être et de la résilience. Cette occasion de réfléchir à ce sujet est due, pour une large part, à l'évolution de la profession, aux invitations que j'ai reçues des Forces armées canadiennes et d'Anciens combattants Canada pour étudier la spiritualité en fonction du cheminement des militaires et des anciens combattants, et à mes travaux de recherche actuels auprès des résidents de Fort McMurray à la suite des feux de forêts de 2016 et des aidants naturels des personnes ayant des problèmes de santé mentale et neurocognitifs complexes. Par ailleurs, la croissance de la diversité religieuse et de la sécularisation au sein de la société canadienne a suscité davantage la réflexion professionnelle sur l'importance de la spiritualité face à la prestation de services. J'ai observé avec beaucoup d'intérêt des personnes qui ont recours à des ressources spirituelles et religieuses pour évoluer, tisser des liens avec les autres, trouver un sens et un but à la vie, surmonter des difficultés et des traumatismes et atteindre leurs pleines capacités au-delà de tout ce qu'elles avaient pu imaginer. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est la puissance de la spiritualité, de même que la riche diversité de perspectives et la passion que suscite ce sujet. Par ailleurs, bien que les clients parlent souvent directement et ouvertement de la spiritualité, de nombreux ergothérapeutes y font à peine allusion ou encore, ils contournent ou évitent complètement ce sujet. Il est regrettable de constater que ces ergothérapeutes agissent ainsi, malgré les données probantes croissantes sur le rô le important de la spiritualité et de la religion face au bien-être, à la santé et à la résilience, et également face à la prévention de la maladie, la promotion de la santé et au rétablissement. De plus, les recherches indiquant que la participation à des activités spirituelles/religieuses est généralement bonne pour la santé physique et mentale sont convaincantes (p. ex., Koenig, 2015) . En effet, les individus qui participent activement à des traditions spirituelles/religieuses ont tendance à être plus optimistes, plus heureux et plus satisfaits face à leur vie et avec leurs proches, et ils vivent plus longtemps. De plus, des données probantes indiquent que l'adaptation spirituelle/ religieuse positive améliore les résultats en matière de santé, alors que l'adaptation spirituelle/religieuse négative provoque l'effet contraire. Ces résultats sont trop significatifs pour être ignorés. La question que je pose est donc la suivante: Comment les ergothérapeutes pourraient-ils mieux comprendre la spiritualité en fonction des modèles existants en ergothérapie et l'intégrer de manière compétente à la prestation de soins centrés sur la personne, dans un contexte canadien qui tient compte des droits et libertés de ses citoyens et les protège?
La spiritualité en ergothé rapie
La spiritualité a suscité des réactions mitigées en ergothérapie. En effet, lorsque la spiritualité a été désignée comme un élément central dans les modèles canadiens en ergothérapie (voir ACE, 1997; Ministère de la Santé et du Bien-Ê tre social et Association canadienne des ergothérapeutes, 1983; Polatajko, Townsend et Craik, 2007) , diverses opinions ont été exprimées, allant des réactions enthousiastes (Rosenfeld, 2001 ) aux réactions prudentes (McColl, 2000) , en passant par des opinions fermement opposées (Hammell, 2001; Unruh, Versnel et Kerr, 2002) . Bien qu'on reconnaisse de plus en plus la spiritualité comme un aspect important du bien-être et du rétablissement , une plus grande clarté s'impose en ce qui concerne le rô le que les ergothérapeutes peuvent jouer en abordant la spiritualité et la religion avec leurs clients; par ailleurs, il est primordial de déterminer la mesure selon laquelle ils doivent être explicites lorsqu'ils discutent de ces sujets avec leurs clients, de même que les compétences requises pour le faire.
La spiritualité et la voiture autonome
Récemment, l'éditorial d'Helene Polatajko a frappé mon imagination. En effet, sa proposition selon laquelle « L'être humain occupationnel est, métaphoriquement, une voiture autonome, outre le fait qu'il réalise une myriade d'autres occupations » (Polatajko, 2017, p. 137) offre, pour ainsi dire, un espace pour explorer comment la spiritualité pourrait s'inscrire dans cette métaphore. Sans vouloir surexploiter la métaphore (et bien que je n'aie pas encore vu de voiture autonome), force est d'admettre qu'elle offre un contexte propice à la réflexion et au dialogue. Polatajko (2017) suggère que sa métaphore « nous aide à comprendre que le rendement occupationnel de l'être humain-tout comme le rendement de la voiture autonome-découle de deux sources, soient le matériel (les systèmes moteur et sensoriel) et les logiciels (les réseaux neuronaux) » (p. 137). Mes réflexions immédiates ont été les suivantes « Y a-t-il, dans la personne, plus que le matériel et les logiciels? », « Quelles sont les dimensions spirituelles qui sont tissées dans le tissu de la vie quotidienne, qui se révèlent dans la façon dont une personne pense, agit ou interagit avec les autres et qui vont au-delà de la personne? », « Est-ce qu'il serait utile d'examiner certains aspects spirituels/religieux, par exemple, la voiture en elle-même (l'identité individuelle) et l'essence de la voiture (l'esprit humain), les batteries et les connexions sans fil (l'Esprit), les cheminements et les algorithmes décisionnels, qui sont complétés par les cartes et les manuels (voies, pratiques, processus et potentiel spirituel/religieux)? » La voiture et 'l'essence' de la voiture Selon une perspective spirituelle, nous pouvons considérer que chaque « voiture » métaphorique ou personne est un « qui » unique ayant une « essence » et un esprit exclusifs et singuliers. L'esprit humain-« l'essence de soi » (ACE, 1997, p. 182)-est une force vitale et motivationnelle dirigée vers l'atteinte de buts, de rêves et d'aspirations élevés qui découlent du soi essentiel (Sweeney, Hannah et Snyder, 2007) . L'essence de soi organise la vie et pousse la personne vers l'avant. Les ergothérapeutes sont encouragés à « regarder sous le capot » et à dé couvrir chaque personne (et, subséquemment, eux-mêmes) au fil de la prestation de soins centrés sur la personne. Il est primordial que les ergothérapeutes et les clients comprennent ce qui permettra de faire la « mise au point » de chaque moteur pour qu'il ait un rendement optimal et qu'il soit en harmonie avec son but, son occupation et son environnement.
Batteries rechargeables et connexions sans fil
Bien qu'ils soient essentiels, le matériel et les logiciels ne peuvent à eux seuls faire tourner un moteur. En effet, la voiture a aussi besoin d'une charge et d'un moyen de se connecter à ce qui est au-delà d'elle-mê me. L'Esprit, c'est-à-dire « la force qui anime les être vivants » (McColl, 2011, p. 18) , peut être considéré comme l'élément qui fournit la charge (c'est-à-dire, la vie et la respiration, à une personne). Tout en étant différent mais interconnecté à l'esprit humain, l'Esprit se manifeste dans le monde, anime la personne et facilite la connexion. Le fait de se connecter à différentes relations (avec soi, les autres, l'ergothérapeute, le monde et le sacré ou le transcendant) et à des communautés (confessionnelles ou non confessionnelles) peut être comparé à une visite à une borne de recharge. Les connexions sans fil peuvent être considérées comme l'aspect de la spiritualité qui imprègne et relie les gens, non seulement à leur identité individuelle, à leurs occupations et à leur environnement, mais également aux autres et au monde au sens large. Lorsque notre voiture métaphorique (personne) est chargée et connectée, elle peut se déplacer sur de grandes distances et interagir avec les autres, tant sur les autoroutes à circulation dense que sur les routes de campagne isolées.
Cheminements, algorithmes, cartes et manuels Polatajko (2017) affirme que, contrairement à la voiture autonome, « nous ne sommes pas préprogrammés pour la vaste majorité des occupations que nous devons effectuer » (p. 137). J'ajouterais, que c'est aussi le cas pour la spiritualité ou les pratiques spirituelles (c'est-à-dire, les occupations), auxquelles les gens participent. La spiritualité est plutôt « façonnée par l'environnement et elle donne un sens aux occupations » (Townsend et Polatajko, 2007, p. 374) . Bien qu'il n'y ait aucune définition universelle de la spiritualité, on s'entend généralement pour dire que la spiritualité est un cheminement continu que les gens empruntent pour découvrir et réaliser leur soi essentiel et leurs aspirations les plus élevées (Sweeney et al., 2007) . Il s'agit d'un aspect dynamique et intrinsèque de l'humanité par lequel la personne cherche un sens, un but et une transcendance ultimes et vit des relations avec elle-même, sa famille, les autres, la communauté, la société, la nature, le significatif et le sacré. La spiritualité s'exprime à travers les croyances, les valeurs, les traditions et les pratiques. (Puchalski, Vitillo, Hull et Reller, 2014, p. 644) .
Les gens mènent leur vie en empruntant diverses routes, en choisissant parmi une pléiade de cheminements (p. ex., spirituels, religieux, moraux, éthique, philosophiques, psychologiques ou rationnels) qui sont associés à différents algorithmes (perspectives, visions du monde). Les cheminements et les algorithmes peuvent influencer les choix d'une personne, les manières dont elle s'engage et même ce qu'elle devient en tirant des leçons des expériences qu'elle vit, tout au long de la route. Lorsqu'ils s'engagent dans des voies spécifiquement spirituelles/ religieuses, les gens font un effort pour « entretenir leur relation avec ce qu'ils considèrent comme étant sacré » (Pargament, 2006, p. 6 ; c'est-à-dire, ce qui est le plus signifiant et important pour eux). En ce qui concerne la métaphore, les voies spirituelles/religieuses sont tributaires de différentes cartes ou différents systèmes de navigation GPS (c'est-à-dire, des façons de vivre), de manuels qui décrivent les caractéristiques du véhicule (forces, limites) et du code de la route (croyances, valeurs et pratiques). Les systèmes de navigation aident les gens à se rendre là où ils veulent aller (c'est-à-dire, à atteindre les buts, les destinations souhaités), mais aussi à réaliser leur potentiel ou une aspiration plus élevée. De plus, ils aident les gens à trouver des bornes de recharge, des lave-auto et des ateliers de réparation (c'est-à-dire, des communautés spirituelles/religieuses et des lieux de rassemblement qui offrent divers services) où ils peuvent se recharger, se restaurer et se reconnecter avec eux-mêmes, avec les autres et avec le sacré ou le transcendant. Chaque voiture aura besoin d'une recharge, d'un entretien ou d'une réparation spécifique. Les manuels offrent de l'information aux gens sur les pratiques spirituelles/religieuses (p. ex., des occupations comme la compassion, la gratitude, les gestes de bonté, la pleine conscience, la prière, les rituels, les services et les célébrations), de même que des processus qu'ils peuvent rencontrer en route (p. ex., croissance, perte, lutte, intégration) et des instructions sur la façon de les gérer. De plus, les manuels contiennent des exemples (p. ex., modèles spirituels/ religieux) qui donnent vie à la spiritualité en montrant aux gens comment se réaliser pleinement tout en conduisant, éviter les 'nids de poule', faire face à l'adversité et, en bout de ligne, atteindre la destination désirée.
Ouvrir le dialogue sur la spiritualité
Bien que les métaphores soient limitées et susceptibles de ne pas 'tenir la route', l'analogie de la voiture autonome peut permettre d'ouvrir le dialogue entre les ergothérapeutes sur la spiritualité et sa place dans la conceptualisation de l'être occupationnel. Cette métaphore peut aussi fournir aux ergothérapeutes une image qui rend la spiritualité plus accessible, que ce soit pour eux ou pour leurs clients. Par-dessus tout, la métaphore met en lumière le fait que sans la spiritualité, l'être occupationnel (l'ergothérapeute et le client) manque de vitalité, de direction et de but. Avec la spiritualité, l'être occupationnel est animé et équipé pour naviguer en toute sécurité et avec succès sur les routes de la vie. Ainsi, en gardant à l'esprit la place centrale accordée à la spiritualité dans les modèles en ergothérapie, il serait possible de réduire le risque que les ergothérapeutes et les clients deviennent des automates dépersonnalisés dans la chaîne de production des soins de santé.
